





Developing the Teaching Material of the Water and Sewage Business for the
Elementary School Social Studies Lesson Plan Fitting an Era of Depopulation:
In the Case of the Unit of the Fourth Grade “Works of Supporting People’s Health
and Living Environment”
Katsuyuki MATSUI
（Department of Children’s Studies, Faculty of Children’s, Nishikyushu University）
（Accepted January 20, 2021）
Abstract
In this research, the author revised the learning contents of social studies in the fourth grade at
elementary school, developed concrete educational content that can be implemented under the cur-
rent “Guidelines for the Course of Study” (2017), and presented this as teaching material. This was con-
ducted from the perspective of sustainability and based on the latest findings on the endangered water
and sewage business in Japan, which will enter an era of depopulation. The biggest challenge of learn-
ing about the water and sewage business in social studies at elementary school was that pupils learn
entirely from the “current” perspective and there is still enduring social recognition that a “safe and
stable” supply is being provided. However, if no change occurs, this “safe and stable” supply will not be
possible in the coming era of depopulation. Therefore, the author structured the varied learning con-
tent on relevant water and sewage and then developed a unit that is comprised mainly of questions so
that pupils who will play a role in society in the near future can think about how to improve the future
water and sewage business and consider concrete and realistic policies that can achieve a “sustain-
able” system.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成25年 度 末 時 点）」（http://www.mlit.go.jp/
common/001037127.pdf）2020年2月22日閲覧。
78 佐賀市上下水道局，前掲書，p．14。なお，佐
賀市教育委員会編（2017）『わたしたちの佐賀
市 小学校社会科副読本3・4年』p．133では，
「汚泥しょ理の過程ではメタン発酵を行い，バ
イオガス（消化ガス）を発生させ，そのエネル
ギーで発電を行っています。汚泥については，
最終的に堆肥となり，田や畑で使えるものにし
ています」との記述があり，資源としての活用
を学習している。
79 国土交通省水管理・国土保全局下水道部他，前
掲書，p．2．13（第2章 p．13）。
80 佐賀市上下水道局（2015），前掲書，p．16。
81 上下水道の「広域化」によるシステム統合には
合理性があるので，住民の合意形成の基，近隣
の水道事業体との人材交流，設備や経営統合を
進めていくべきであろう。但し，上水道の「広
域化」の名の下に，自己水源の放棄とダム水の
押しつけという不合理な事業が推進されている
地域も見られることより注意が必要である。そ
の意味で住民の合意形成が重要となる。尾林芳
匡・渡辺卓也編著（2019）『水道の民営化・広
域化を考える［改訂版］』自治体研究社，p．19
参照。
82 佐賀県（2020年3月），同上書，pp．52‐53。
83 佐賀県（2020年3月），同上書，pp．108‐110。
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